

















Analysis of textbooks for information necessary to the assessment of home care
Wakako MIZUGUCHI1），Izumi UEDA1），Masahiko SASAKI2）＆ Madoka OKAZAKI1）
1） Department of Nursing, School of Health Sciences, Sapporo Medical University 
2） Department of Nursing, School of Nursing and Nutrition, Tenshi College
Aim: Our objective was to extract and compile the contents related to the information necessary for 
assessment from textbooks in the field of home care and clarify the information necessary for home care 
assessment.
Method: We conducted a search of CiNii Books using “home care” as the keyword. Of the 86 books identified, 
we analyzed the most recently published 15 textbooks with content related to home care assessment. 
Descriptions of the necessary information were then extracted and arranged inductively as minor, medium, or 
major items. 
Results: The information necessary for the assessment consisted of 5 major items as follows: “basic 
information,” “health condition of the convalescent patient,” “psychosocial function of the convalescent 
patient,” “conditions related to the family and home care,” and “social resources.”
Discussion: The items extracted provide an understanding of the conditions experienced by home-care 
recipients, families, and communities, and is necessary to the maintenance and improvement of the lifestyle of 
those receiving home care. In future, it is necessary to carefully select items so that appropriate assessment 
for home care workers can be conducted.
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番号 著者・編者 教科書名 版 出版社 発行年 該当貢 アセスメントに関するデータ数
1 原礼子 プリンシプル在宅看護学 1 医歯薬出版株式会社 2015 68-71 351
2 上田泉 在宅看護過程演習
－アセスメント・統合・看護計画から実施・評価へ－





5 メディカ出版 2015 81-84 230
4 渡辺裕子，
上野まり，中村順子，他
家族看護を基盤とした在宅看護論Ⅰ概論編 3 日本看護協会出版会 2014 125 105
5 島内節，亀井智子 これからの在宅看護論 1 ミネルヴァ書房 2014 25-31 53
6 波川京子，三徳和子 在宅看護学 1 クオリティケア 2014 163,166-167 118
7 関永信子 ICFモデルを用いた在宅看護過程の展開 1 ふくろう出版 2014 43 62
8 河原加代子 系統看護学講座 統合分野　在宅看護論 4 医学書院 2013 71-72 56
9 村松静子 新体系 看護学全書 在宅看護論 3 メジカルフレンド社 2012 142-143 50
10 福島道子，河野あゆみ 新訂 在宅看護論 1 放送大学教育振興会 2011 97-99,250 77
11 杉本正子，眞舩拓子 在宅看護論－実践をことばに－ 5 ヌーヴェルヒロカワ 2011 91-97 34
12 木下由美子 新版 在宅看護論 1 医歯薬出版株式会社 2009 54-56 104
13 木下由美子 エッセンシャル在宅看護学 1 医歯薬出版株式会社 2007 179-180 112
14 髙崎絹子 他 新クイックマスター 在宅看護論 2 医学芸術社 2006 97-99 139
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